




The relationship between Higai Ishiki and Kagai Ishiki in adolescence　　　　  　
　Kagai Ishiki is the delusive idea of offending others and thus being 
rejected by others because of some self-perceived personal fault（such as 
body odor or bad breath）. Higai Ishiki is the delusive idea of being 
offended by others and thus rejecting others because of their personal 
faults. 
　Clinicians see these ideas as two sides of the same coin, called Taijin 
Kyofusho（anthropophobia：a fear of interpersonal relations）. However, 
little empirical research has been conducted on the relationship between 
these two types of ideas. This study examined the relationship between 
Kagai Ishiki and Higai Ishiki and identified some of the psychological and 
interpersonal factors related to these ideas. The subjects were 227 
college students. This age group was selected because adolescents are at 
a critical developmental stage in terms of interpersonal relations. 
　A multiple regression analysis showed that Kagai Ishiki and Higai Ishiki 
coexisted in the subjects. The results also indicated that a significant 
reinforcement existed between these two types of ideas. However, most 
subjects were more afraid of being offended by others than of causing 
offense. In other words, the idea of Higai Ishiki was generally much 
stronger than Kagai Ishiki. The reverse scenario, where the fear of 
offending was stronger, was seen in only a few students. The study 
identified additional factors that enhanced both these fears. In particular, 
subjects with a higher “trust for self” tended to show much stronger 
Higai Ishiki. Conversely, those with a lower “trust for self” tended to show 
















































































　首都圏の私立大学 2 校に通う大学生，230 名を対象として質問紙調査を
行った。そのうち必要な回答が大きく欠けている者や明らかに真面目に答
えていない者 3 名を除いて，227 名（男子 91 名，女子 136 名）を分析の
対象とした。有効回答率は 98.7％であった。
（2）手続き，調査日時


































































Conner, K. M. ＆ Davidson, J. R. T.（2003）によって作成された The 
Conner-Davidson resilience scale(CD-RISC) は，25 項目から構成されてい
る。加藤・八木（2009）の日本語訳を参考に，日本語版を作成した。













Q201 話し声 3.67（1.19） 3.21（1.17） 0.489
Q202 行動 4.00（0.98） 3.70（1.16） 0.302
Q203 見られて 3.41（1.28） 2.84（1.26） 0.568
Q204 体臭 3.82（1.13） 2.56（1.14） 1.261
Q205 表情 4.10（1.05） 3.48（1.13） 0.619
Q206 目つき 3.68（1.20） 2.99（1.29） 0.692
Q207 髪の臭い 3.04（1.35） 2.31（1.09） 0.730
Q208 顔つき 3.38（1.30） 2.94（1.16） 0.436
Q209 話し方 3.88（1.18） 3.39（1.17） 0.493
Q210 体形 2.27（1.31） 2.27（1.13） 0.000
Q211 口臭 3.63（1.26） 2.71（1.12） 0.925
Q212 性格 4.20（0.89） 3.62（1.13） 0.577















































































注）被害意識・加害意識は 1 から 5 までの値であるが，ズレの大きさを同
　　時に示すために，0から図示している
　被害意識の平均値は，全体が，3.59（SD＝ 0.77）, 男子は，3.49（SD＝





　鈴木（2000）では，同じ尺度を用いて高校生（ｎ＝ 207，男子 93 名，
女子 114 名）の被害意識・加害意識を測定しているが，その結果は，被害
意識の全体が 3.53（SD ＝ 0.64），男子 3.46（SD ＝ 0.64），女子 3.60（SD
＝0.63）で，大学生の結果とほぼ同じであったが，加害意識では全体3.15（SD
＝ 0.68），男子 3.09（SD ＝ 0.73），女子 3.19（SD ＝ 0.64）と，やや高校生
が大学生よりも加害意識が高いことが示唆された。
　被害意識，加害意識共に，全体平均では性差が見られなかったが，項目






2 項目（「話し声」「イヤな表情」）でそれぞれ 5 ％水準と 1 ％水準で有意
差が見られ，加害意識の強さが見られた。
　被害意識と加害意識との平均値間の差（ズレの大きさ）を検討すると，


























あった。被害意識では，第 1 因子の固有値が 4.59，寄与率は 38.28％であっ
た。12 項目全体でクローンバックのα係数を算出したところ，0.875 と十











12 変数の合計 13 変数である。
　結果は，被害意識の重回帰分析では，重相関係数（R）は，0.572（F ＝
21.44，1 ％水準で有意），決定係数（R2）は，0.327 であった。有意な標準
偏回帰係数（β）を示した変数は 4 つあり，1 ％水準で，加害意識（β＝





有意な標準偏回帰係数（β）を示した変数は 4 つあり，1 ％水準で被害意























































いる。ズレ得点の平均値は 0.59，標準偏差値は 0.84，最大値 3.50，最小値
-1.83 であった。平均± 1/2 SD を基準として，ズレ得点の高群（H群，N
＝ 68，M = 1.59，SD＝ 0.43），中群（M群，N＝ 79，M = 0.60，SD＝ 0.22，







L<H，M<H，他者信頼感では，M<H，CD-RISC 尺度では，M<H に 5 ％















































Connor, K. M.,& Davidson, J. R. T.（2003）Development of a new 
　resilience scale ; The Conner-Davidson resilience scale（CD-RISC）. 
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